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Takefu City, a small inland city built in the ancient era , is located 10 km south of Fukui City. 
Cutlery produced in Takefu is called 'Echizen cast-iron cutlery.' It is a famous but local tradiｭ
tional industrial product which appeared about 700 years ago. In the Meiji era , Takefu was one 
of the most productive districts of cutlery, and the name of Echizen sickles meant the most 
excellent sickles. However, the production has decreased to be of a very small amount. A new 
strategy is necessary to rebuild the cutlery manufacturing industry in Takefu. This paper 
proposes possible strategies for future development of Echizen smithery on the basis of the 
results of our field research. 
Our survey recognized a clear spatial segregation with respect to four cutleryｭ
manufacturing groups. They differ from each other in kind of products, management policies, 
and part of the manufacturing process: 
( 1 ) くSickle-Smith in the central built-up area> Excellent craftsmen keep on doing traditional 
work. Several of them are designated as traditional technologists by the Government of ]apan. 
There are so many kinds of shape and function of sickles. To meet varied orders from their 
clients, usually master smiths work independently in their own small factories attached to their 
homes in the central built-up area. They produce many types but only a small number of items 
by hand labor. Most of their ages are over sixty. 
(2) くSharpeners in the central built-up area> Sharpeners take charge of the final step in the 
cutlery-manufacturing process. They undertake entire orders from cutlery wholesalers. This 
means that sharpeners are absolutely dependent on wholesalers. Sharpening generates no serious 
noise, so that their factories can remain in the old built-up area. However, sharpening is very 
hard and has high probabi1ities of causing pneumoconiosis. Most sharpeners do not like to pass 
on their work to their children. Generally their business is small-scaled. 
(3) <Knife-Manufacturers in Ikenokami Industrial Park> When the industrial park was develｭ
oped in the southern suburbs of Takefu in 1976, the manufacturers who wanted to expand their 
business moved there. Some of them hire relatively many employees and try to establish 
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mechanized mass production. Major products are kitchen knives made of stainless steel. 
(4) <Craftsmen in Takefu Knife Village) Young craftsmen established their joint-workshop in 
the eastern suburbs of Takefu in 1993. They had only limited capital to invest. Sharing spaces 
and equipment helps their efficient cooperation. They try to create new cutlery which have 
functional designs suitable to modern living, while keeping the traditional cast-iron cutlery. 
A detailed examination of their production activities clarifies three possible strategies for 
future development of Echizen cutlery smithery: 
(a) To keep the "Echizen cast-iron cutlery" brand as the local traditional handcraft, 
(b) To shift to the popular low-priced "Echizen cutlery" brand produced through a mechanized 
manufacturing system, 
(c) To obtain fame of the "Takefu Knife Village" brand as modern and functional utensils. 
The four manufacturing groups have their own management strategies. This might give 
"Echizen cast-iron cutlery" a multi-faceted image. The most important is that Echizen ironｭ
cutlery smithery could be continued in the future , even if it would be transformed by itself, that 
is, it would change its major production items and traditional manufacturing process. The urgent 
tasks are (i) development of national and international markets and extensive research of 
consumers' preferences. This requires close cooperation among smiths, sharpeners, manufacｭ
turers, wholesalers, and municipal corporations of Takefu City and Fukui Prefecture, and (ii) 





































岸の市街地には旧国道 8 号線と JR北陸本線が、また東岸の郊外部には北陸自動車道及び国道 8 号線
が南北に走っている。武生の市街地は、これらの幹線に沿って拡大しつつある。武生市は、県内35市
町村中、第 2 位の人口規模(平成 7 年 (1995) 現在、 71 ， 110人) 10)の都市として、南越地方の経済・文化
の中心、となっている。


















0.2% (90 ， 462万円)と極めてわずかである。
きて、全国の刃物産地のなかでは、越前打刃物はどのような位置を占めているであろうか。かつて
は日本各地に刃物産地があったが、現在では、主だった産地はかなり少数に絞られてきている 1九これ






























明治 7 年 (1874) の越前打刃物の生産量22)をみると、鎌は第 2 位の新潟を大きく引き離して全国第 1
位、庖丁は第 2位、鉱は第 4 位となっている。大正・昭和初期には、きまぎまな業界内団体の結成、
機械化の導入や海外輸出といった新しい動きも出てきた。
第二次世界大戦後、昭和38年 (1963) に武生市工業試験場が設立、昭和51年 (1976) に池の上町に工業
団地が建設、平成 5 年 (1993) にタケフナイフビレッジ共同工房が操業開始といったように、打刃物業
の発展のための事業が実施きれた。けれども、生産量・事業所数とも、依然として減少傾向が続いて
いることは否めない。平成 5 年 (1993) における全国の総出荷額に占める福井県の割合をみると、打刃
物全体ではわずかに0.5%、主要製品である庖丁でも 3.1%にすぎない23)。
昭和52年 (1977) から平成 5 年 (1993) までの間に、総事業所数は78から 63に減少している判。第 1 図に
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第 2 図 越前打刃物業の所在地別・業種別事業所数
現在操業中の49事業所の業種別内訳を第 2 図に、また市内における立地分布を第 3 図に示す。庖丁
製造業者が18で最も多く、刃付け業者12、鎌製造業者10がこれに次ぐ。第 3 図をみると、打刃物関連
の事業所が 3 つの地域に集中していることがわかる。すなわち、武生市街地南西部、池の上工業団地、
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わち、原材料の仕入れから鍛造まで(第 5 図中、 1 -18の工程)を鍛造業者が、その後、刃付けまで
(問、 19-21の工程)を刃付け業者が分担する。これは、武生独特の分業体制であり、三条(新潟)
や関(岐阜)では、鍛造から刃付けまでの一貫生産が通常である。








第 5 図 庖丁の製造工程と生産体制
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熱処理を施す。これに対し、 (B) パターンでは、 6mm材と呼ばれる厚板の複合材を使用して、鍛造・
プレスを施す。
後者の (B) パターンは、製造業を主体とする (B-1) パターンと、刃付け業を主体とする (B-2) パター
ンの業者とに分かれている 。 (B- 1) パターンをとるステンレス庖丁製造業者は、池の上工業団地に多
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なお、池の上工業団地に移転した 2 軒の刃付け業者は、広い作業所を持ち、従業員も 4 人と比較的












業者の内訳は、両刃・片刃庖丁が 7 軒、鎌が 2 軒、
ステンレス庖丁が 2 軒である。事業所規模と製造品




















タケフナイフピレッジは、平成 5 年 (1993) 年、設備の共同使用によって資金負担を軽減し、効率的
な経営をはかろうと設立された共同工房である 31)。 この工房には、 2 軒の刃付け業者の他、両刃庖丁製
造業者が 4 軒、片刃庖丁製造業者が 1 軒加入している。池の上工業団地からの移転業者 1 軒を除き、
いずれも武生市街地から移転してきている。製品受注の窓口は、各事業所ならぴにナイフビレ ッジ協
同組合の二つがあり、それぞれで問屋や消費者と対応している 。
加入事業所は、従業員数 1 -2 人のところが大半で、小規模経営であるが、 事業主の年齢層は40歳
代-50歳代が多く、武生の打刃物生産集団の中では最も若いのが特徴である。これは、タケフナイフ
























o 10 20 30軒
注) 出典:福井県中小企業課『越前打刃物産地診断報告書』、 1983年。
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和32年 (1957) の越前打刃物の都道府県別販売額を示している 。 地方別には北陸地方での販売額が最も







































ナイフピレッジの加入業者によって、平成 3 年 (1991) にタケフナイフビレッジ協同組合が設立きれて




















後継者を確保するには、( i. )十分で、安定的な収入の保証、( i )快適でー安全な作業環境などの条件が
実現きれなければならない。このためには、武生市や福井県による援助や効果的な施策が要請されよ
う。また、 (iii) 技術習得のための公的教育機関の設置や奨学金制度の設立、 (iv) 刃物職人として創意
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